



Hamlet and the Urban Legend : To be for Purgatory or not to be,














様々な都市伝説が飛び交う＜津の都市＞ロンドン、そこに一つの名セリフが産声をあげた― “To be, or
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Barnado. I think it be no other but eʼen so ;
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Well may it sort that this portentous figure
Comes armed through our watch so like the king













































父の幽霊の存在そのものを認めればどうだろう。“the king/ That was and is the question of these wars.”







“the king/” は独白においては “To be, or not to be, -” に置き換えられる。つまり、独白の隠÷された存
在 Xの正体は、「王」である父ハムレットに体現される何かであることになる。これに続く “that is the
question” は “That was and is the question” へと置き換えが可能だろう。すると、ここにおける二つの文
の差異は “was” ということになるが、このわずかな差異のなかに微かに現出されているものこそ、王の







と煉獄は過去でも現在でもなく、未来に存在しているはずである。すなわち幽霊/煉獄は “will be” とし
て存在していることになる。ここにいたって気づくことは、数珠のなかのメタ世界で用いられているレト
リックの根本が背理法に基づいているということである。またも真実は排除されたもの、逆説に宿ってい

























I am thy fatherʼs spirit ;
Doomʼd for a certain term to walk the night,
And, for the day, confinʼd to waste in fires
Till the foul crimes done in my days of nature
Are burnt and purgʼd away. But that I am forbid
To tell the secrets of my prison-house,
I could a tale unfold whose lightest word








































































































































































































くのである。彼のこの心境を何より雄弁に語ったセリフ、それがTo be, or not to be以下35行に及ぶ長い
独白である。そこで彼は、生きるべきか死ぬべきか、そんなことは死後に訪れる悪夢の問題に比べれば取
るに足らぬ問題であると告白している。しかも死後の悪夢の核心には煉獄の問題がある。したがって
“To be, or not to be : -that is the question” の真意は「煉獄は存在するのかしないのか、それが問題であ
る」に帰結するだろう。イェイツが最晩年の詩 “Man and the Echo” において、ハムレットの独白をエ
コーさせ自問自答するのも同じ理由によるだろう。ここで独白のセリフを確認しておく。
To be, or not to be, -that is the question ; ―
Whetherʼtis nobler in the mind to suffer
The slings and arrows of outrageous fortune,
Or to take arms against a sea of troubles,
And by opposing end them ? ― To die, ― to sleep,
No more ; and by a sleep to say we end
The heart-ache and the thousand natural shocks
That flesh is heir to, ― ʼtis a consummation
Devoutly to be wishʼd. To die, ― to sleep ; ―
To sleep ! Perchance to dream : ―ay, thereʼs the rub ;
For in that sleep of death what dream may come,
When we have shuffled off this mortal coil,
Must give us pause : thereʼs the respect
That makes calamity of so long life ;
For who would bear the whips ands scorns of time,
The oppressorʼs wrong, the proud manʼs contumely,
The pangs of despisʼd love, the lawʼs delay,
The insolence of office, and the spurns
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That patient merit of the unworthy takes,
When he himself might his quietus make
With a bare bodkin ? who would fardels bear,
To grunt and sweat under a weary life,
But that the dread of something after death, ―
The undiscoverʼd country, from whose bourn
No traveller returns, ― puzzle the will,
And makes us rather bear those ills we have
Than fly to others that we know not of ?
Thus conscience does make cowards of us all ;
And thus the native hue of resolution
Is sicklied oʼer with the pale cast of thought ;
And enterprises of great pith and moment,
With this regard, their currents turn awry,
And lose the name of action. ― Soft you now !
The fair Ophelia. ― Nymph, in thy orisons



























































ghost か真の spirit かの問題は、国の存亡に関わる問題である。幽霊が真の spirit ならば、密告は＜国
体＞に毒が漏られたことを告げているからである。「幽霊に問え」“Question it” と促されたホレイショー






















































３．Stephen Greenblatt, Hamlet in Purgatory,( Princeton : Princeton University Press, 2001),pp. 249-50．なお、父ジョンの
遺言書の原文は以下のもの― “I John Shakspeare do in like manner pray, and beseech all my dear friends, Parents, and
kinsfolks, by the bowels of our Savior Jesus Christ, that since it is uncertain what lot will befall me, for fear notwithstanding
lest by reason of my sin, I be to pass, and stay a long while in Purgatory, they will vouchsafe to assist and succor me with
their holy prayers, and satisfactoryworks, especiallywith the holy Sacrifice of the Mass, as being themost effectualmeans to
deliver souls from their torments and pains ; from the which, if I shall by Godʼs gracious goodness, and by their virtuous
works be delivered, I will not be ungrateful unto them, for so great a benefit.”( Hamlet in Purgatory, pp. 249-50.)
４．Hamlet in Purgatory, pp. 249-250参照。
５．フィリップ・アリエス著、伊藤晃・成瀬駒男訳『死と歴史』（みすず書房、1983）86頁。
６．『死と歴史』1-87頁、参照。








11．The New Shakespeare Hamlet (London : Cambridge University Press, 1968),p. 7．（以下、ここからの引用は文中に記す）
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北欧サガの典型的例として、『トールダル・サガ』を挙げていることは注目すべきだろう。
13．ジャック・デリダ、増田一夫訳『マルクスの亡霊たち』（藤原書店、2007）参照。
14．ジャック・ル・ゴッフ、渡辺香根夫・内田洋訳『煉獄の誕生』（法政大学出版局、1988）7頁。
15．ル・ゴッフ、51、298頁。
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